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Abstract
This paper aims to clarify the early contact between Japan and Vietnam—both Tonkin and Cochinchina—
during the late sixteenth and early seventeenth centuries by investigating letters sent from Vietnam to 
Japan.  In order to better understand the letters and their background, a paleographical approach is 
adopted.  The oldest letter was sent from Tonkin by Nguyễn Cảnh Đoan, a high-ranking military officer 
residing in Nghệ An Province.  The addressee, “King of Japan,” is a fictitious person, which indicates that 
Vietnamese officials did not understand contemporary Japan.  Two entrepreneurs took advantage of this 
gap in knowledge to deceive Nguyễn Cảnh Đoan into sending the letter to a nonexistent King.  The second 
and third letters were sent from Nguyễn Hoàng to Toyotomi Hideyoshi and Terasawa Masanari (a chief 
officer of Nagasaki), not to Tokugawa Ieyasu.
From investigations of the format and terminology of these three as well as other letters, it is clear 
that both the Trịnh King and Nguyễn lords aimed to relativize the authority of the Lê emperor and to 
promote their status by arrogating the title of “An Nam Quốc vương (King of Annam).” The Tokugawa 
Shogun also utilized the exchange of letters with a foreign monarch to enhance his authority.
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越史記全書』本紀巻 17，辛卯（光興）14年閏 3月 13日条（陳荊和校合本 p. 887）によっても在証される。
13) 末尾の官印・文書形式印・横線・花押の組み合わせについては［藤田 2016: 42–46］，ベトナムの印全
































略形としての「都堂」《安 2, 3, 22, 23, 36》は，最上級行政単位（承宣）の駐屯軍司令官で軍事
と治安維持を主に担当する鎮守を指すようだ。16）









16) 承宣は道・処・鎮とも称される。鎮守についてはさしあたり［八尾 2009: 138, 259–260］［蓮田 2015b: 
注 10］参照。明代中国における都堂は，都察院の御史および都察院御史の銜を兼帯する総督・巡撫を
指したようである。ここでの都堂は鎮守を総督・巡撫に準えた雅称と考えられる。
17) 正和本『全書』本紀続編巻 17，光興 18年（1595）4月是時条（校合本 p. 904），同光興 19年（1596）
12月 4日条（校合本 p. 908）。


























































































































































































27) ［桃木 1995: 31–33］および正和本『全書』。なお，NVH本「大越史記本紀続編」巻20，庚子慎徳元年（1600）
4月 27日条は阮福源を瑞郡公とするが，この条には明らかな混乱が認められるため信頼できない。




29) 『異国来翰認』は 5月 8日付曉示の差出人を「端公」とするが，単なる書き落としであろう。






















































































































































44) 正和本『全書』本紀続編巻癸亥（永祚）5年 6～11月条（校合本 pp. 936–938）。なお，このとき鄭梉
のライバルとなった鄭椿を，『全書』などベトナム史料が鄭梉の弟（次子）とするのに対して，アレク





































































48) 弘定 5年（1604）5月 11日付家康宛「安南国大都統阮潢書簡」《安 7》，鄭阮開戦直後の永祚 10年（1628）
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